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TRIB2 遺伝子の 3'非翻訳領域に位置する rs1057001-T アリルが、性別、年齢、BMI で調整した
内臓脂肪面積の増加と関連していることを見出した。 
 
研究成果の概要（英文）：A SNP located upstream of ADRB2, rs34623097, showed the 
strongest association with obesity in a logistic regression analysis adjusted for age, sex, and 
population (P = 5.6 x 10-4, odds ratio [OR] = 2.5, 95% confidence interval [CI] = 1.5-4.2). 
To study the origin of Polynesians and the gene flow from Polynesian ancestors to 
indigenous Melanesians, a 48-bp variable number of tandem repeat (VNTR) in exon 3 of 
the dopamine D4 receptor (DRD4) gene was investigated for six Austronesian 
(AN)-speaking populations. Our results provide evidence of gene flow from Polynesian 
ancestors to indigenous Melanesians while Polynesian ancestors passed through 
Melanesia. 
A candidate gene association analysis on 11 metabolic traits of 5,810 East Asians revealed 
that rs1057001, a T/A transversion polymorphism in 3'untranslated region (UTR) of TRIB2, 
was strongly associated with visceral fat area (VFA) and waist circumference adjusted for 
body mass index (P = 2.7 × 10(-6) and P = 9.0 × 10(-6), respectively). 
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の候補 SNP 解析 
①DigiTag2 アッセイを用いて、96 個の候補







































個の SNP を検出し、タグ SNP を含めて 9 個
の SNP の遺伝子型を決定した。多重ロジス
ティック回帰分析の結果、rs34623097 が最
も強い肥満との関連を示した  (P = 5.6 x 
10-4, odds ratio [OR] = 2.5, 95% confidence 









































肥 満 や BMI と 強 い 関 連 を 示 し た
rs34623097-A アリルは、以前から肥満との
関連が報告されている 27Glu と連鎖不平衡
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